













　　In this essay we will try to examine some aspects of fair trade in comparison with development assistance.
　　First, a definition and development of fair trade is shown and its characteristics are demonstrated. Fair 
trade is a trade partnership bound for the realization of fairer international trade. In particular, it contributes to 
the conservation of producers’ and workers’ rights in developing countries and offers them better conditions for 
trade. Fair trade has a relatively long history in Europe and other developed countries, and several stakeholders 
such as producers and workers, fair trade organizations, companies, and consumers are involved. 
　　Second, some effects and limitations of fair trade are explicated and its possibilities and inherent prob-
lems are analyzed in comparison with development assistance. Fair trade has some advantages compared with 
development assistance. Because it is basically trading activity, fair trade can permeate wider social spheres 
than development assistance, such as producers’ and workers’ communities in developing countries, NGOs and 
corporations, and consumers’ society in developed countries. On the other hand, fair trade has some limitations 
because its share in the world trade is still very small by now. Nevertheless, we must say that fair trade has great 
possibilities to transform unequal structures of world trade and make better future of global society.
　　At the conclusion of this essay, we will give some implications extracted from these enterprises. We should 
not forget that fair trade is as much a social movement as an economic activity, and we should make continuous 









A Preliminary Essay on Fair Trade:

























































フェアトレードは 1946 年、アメリカのキリスト教 NGO「MCC」のメンバーであるエドナ・バイラー
がプエルトリコの貧しい女性たちを助けるために、彼女たちが作った刺繍製品を持ち帰り、売り歩い

























































































































































　国際協力 NGO でフェアトレードに関わる団体も 1990 年代に大幅に増えた。国際協力 NGO セン
ター（JANIC）が 2005 年に調査した時点で、フェアトレードに関わる NGO は 68団体（NGO 全体
の 25％）あったが、そのうち 40団体が 90 年代に設立された。また、そのうちの 20団体がフェア
トレードを主な事業と位置付けている。



































































2008 年 11 月に「チョコレボ実行委員会」が、フェアトレードという言葉の認知度について行った
インターネット調査によれば、17.6％の回答者がフェアトレードを正確に認知しているという結果で











　上記の調査によると、1994 年から 2007 年まで、手工芸品などの伝統的な非ラベル産品を売る「世
界ショップ」等のフェアトレード・ショップの数は、3000 店前後でほとんど変わらない。それに対












界貿易額（輸出ベース：本船渡し価格）は 13 兆 5700 億ドル（1599 兆円）だった。その年のフェ












世界貿易に占める比重は確かに微々たるものだが、2000 ～ 07 年の世界貿易の伸び率が年平均 12％
なのに対して、フェアトレードの伸び率は 30％を超える。この勢いが今後も続くと予想すれば、計






14.4 憶円（18％）、非ラベル産品は 66.6 憶円（82％）で、欧米に比べると日本ではまだ従来からの
非ラベル産品が主流である。また世界のフェアトレード市場に占める日本のシェアは、2007 年で計
算すると、日本が 73.1 憶円、世界が 4270 億円だったので、1.71％となる。売上の伸び率は 2007
年から 08 年では 10.7％となる。とくにラベル産品の伸び率は、2007 年の 10 億円から 08 年の
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